


























































































































































































































































































































































































































































































（Arbuthnot, Latham & Co），外国出身では，これも前編ですでに登場したベア
リング・ブラザーズ，C・J・ハンブロ・アンド・サン，モルガン・グレン
フェル（Morgan Grenfel & Co）（ピーボディ商会の後身）のほかに，フリューリ
ング・アンド・ゴーシェン（Frühling & Goschen）やフレデリック・フース




マーチャント・バンカーであるラザード・ブラザーズ（Lazard Brothers & Co），










































































































































































































































１４３/２２５０１１/２２Union of London and Smith Bank
９１/１１４５５/１１Capital and Counties Bank
１２２/１７３５６/１７Par’s Bank
１１２/１８６１/１８London City and Midland Bank
００/７１４１/７London and South Western Bank
４５１０/２２５１/２２London Joint Stock Bank
４７９/１９００/１９London County and Westminster Bank
５７４/７００/７National Provincial Bank
２２２/９００/９London and Provincial Bank



















































































































































































































ウンティ銀行（Leeds & County Bank）とエクスチェンジ・アンド・ディスカウ
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